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1. Long-term outcomes after treatment for T1 
colorectal carcinoma: a multicenter retrospective 
cohort study of Hiroshima GI Endoscopy Research 
Group












T1 癌 181 例のうち，初回から根治外科手術例に再発
を１例（0.6％）認めたが，ER 後例に再発を認めなかっ
た。一方，ER 根治基準外であった大腸 T1 癌 701 例
の 再 発 率 は 32 例（4.6 ％） で あ っ た。Disease free 






2. Effects of ITPA and IFNL4 polymorphism during 
s imeprev i r ,  peg- in te r fe ron ,  and r ibav i r in 
combinat ion and sofosbuvir  and r ibavi r in 
combination treatment for chronic hepatitis C
（C 型慢性肝炎患者に対するシメプレビル＋ペグイ
ンターフェロン／リバビリンおよびソホスブビル







を行った genotype １型（212 例）および２型（244 例）
の C 型慢性肝炎患者を対象として，ITPA（rs1127354 
SNP） お よ び IFNL4 遺 伝 子 型（ss469415590 SNP）
が貧血および治療効果に及ぼす影響を検討した。
ITPA CC 群では CA+AA 群に比べ，いずれの治療に
おいてもより高度の貧血が生じ，より早期に RBV の
減量が必要とされ，その総投与量も低値であった。ウ
イルス排除率は，IFNL4 TT/TT 群では TT/ΔG+Δ
G/ΔG 群に比べ，SMV+PegIFN/RBV 療法において
は高値であったが（89.9％ vs 41.9％），SOF+RBV 療
法においては同程度であった（95.0％ vs 94.5％）。こ




3. Safety and efficacy of dual therapy with 









　【対象と方法】Genotype 1b 型 C 型慢性肝炎患者
309 例に対しダクラタスビル＋アスナプレビル併用療
法を行った。治療はダクルインザ錠 60 mg １日１回，
スンベプラ cap 100 mg １日２回を 24 週間内服した。
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Background: Secreted protein acidic and rich in 
cysteine（SPARC）is a matricellular protein that 
influences chemotherapy effectiveness and prognosis.
Aim: The aim of this study is to investigate whether 
SPARC expression can predict the postoperative 
survival of patients treated with surgical resection 
for biliary carcinoma.
Method: SPARC expressions in resected specimen 
were investigated immunohistochemically in 175 
patients with resected stage II - IV bil iary 
carcinoma.  The relationship between SPARC 
expression and prognosis were evaluated using 
univariate and multivariate analyses.
Result: High SPARC expression in peritumoral 
stroma was found in 61 patients（35%）.  In all 175 
enrolled patients, stromal SPARC expression was 
significantly associated with overall survival（OS）（P 
= 0.006）. Multivariate analysis revealed that high 
stromal SPARC expression was an independent risk 
factor for poor OS（HR: 1.81, P = 0.006）. Within a 
subset of 110 patients who received adjuvant 
gemcitabine plus S-1 chemotherapy, high stromal 
expression was associated with poor prognosis（P 
=0.008）.  On the other hand, stromal expression did 
not significantly correlate with OS of patients without 
adjuvant gemcitabine plus S-1 chemotherapy（P 
=0.14）.
Conclusion: Analysis of stromal SPARC expression 
might have the potential to optimize adjuvant 
chemotherapy for resected biliary carcinoma 
patients. 
6. Pharmacokinetics of piperacillin-tazobactam in 
plasma, peritoneal fluid and peritoneum of surgery 
patients, and dosing considerations based on site-
















4. Use of the Hydrogen Breath Test to Determine 















± 0.39ppm に対しスルバクタム / アンピシリン 1.17
± 0.34ppm，p <0.05）。術後２日目には，スルバクタ
ム / アンピシリン群の呼気水素濃度は，セファゾリン
群より有意に低かった（セファゾリン 6.4 ± 2.2ppm







5. Impact of secreted protein acidic and rich in 
cysteine expression on prognosis after surgical 






8 .  F e a t u r e s  o f  P h y l l o d e s  T u m o u r s  a n d 




　This retrospective study aimed to determine how 
the magnetic resonance imaging（MRI）and 
histopathological findings of phyllodes tumours（PT）
and fibroadenomas（FA）correlate and verify 
whether they are useful for preoperative diagnosis.
　We retrospectively reviewed 12 PT and 43 FA 
that were surgically resected after MRI assessment 
between 2009 and 2015. The shape and signal 
intensity（SI）of the tumours on T2-weighted 
images（T2WI）, the apparent diffusion coefficient, 
and SI were dynamically assessed. 
　High SI areas suggestive of haemorrhage were 
significantly more frequent on pre-contrast T1WI of 
PT than that of FA（66.7% vs. 16.2%, p = 0.00034）. 
　The results of the SI analysis showed a higher 
intratumoural SI for PT than FA on T2WI（7.07 vs. 
4.37, p = 0.0022）.
　Overall enhancement was more intense among PT 
than FA, while SI was significantly higher at 100 
seconds（2.03 vs. 1.60, p = 0.043）when enhanced 
effects on pre-enhanced tumours were quantified 
based on SI ratios.
　Not only can MRI morphologically differentiate PT 
from FA, it can also provide information about tissue 
composition and vascularization, the quantitation of 
which seems useful for differentiation.
9. Local administration of WP9QY（W9）peptide 











　【結果】PIP 最高濃度は血漿 394.3 ± 104.5μg/ml，
腹 水 192.7 ± 48.5μg/ml， 腹 膜 131.3 ± 64.6μg/g。
PIP 濃度曲線下面積は血漿 636.0 ± 120.9μg*h/ml，腹
水 498.1 ± 161.4μg*h/ml，腹膜 327.6 ± 84.0μg*h/g。
血漿・腹水・腹膜の各組織中 PIP：TAZ の濃度比は
各 9.15，8.53，8.66 で製剤配合比１：８に近似。PIP は％
time above MIC［％ TAM］≧ 50％で殺菌作用を示す







7. Multidetector computed tomography in detection 
of troublesome posterior sectoral hepatic duct 


























　【考察】QQ culture により PBMNC の血管新生及び
骨癒合促進能が有意に増強されることを示した。
11. Histologic changes associated with the use of 
fibrinogen- and thrombin-impregnated collagen in 








































　術後８週で W9 群 57％，PBS 群 14％に骨癒合を認
め，X 線スコアは PBS 群と比較し W9 群で有意に高
値であった。マイクロ CT による骨形態解析で，仮骨
量（TV）と仮骨中のミネラル化した骨量（BV）を計
測し，BV/TV が W9 群で有意に高値であった。また，








10. Angiogenic conditioning of peripheral blood 





















細胞である CD206 陽性細胞は約 20 倍に増加した。組
織学的評価から QQMNC 群では血管新生の亢進が確

















15. Sleep-disordered breathing predicts sinus node 
dysfunction in persistent atrial fibrillation patients 













た。当院で 2010 年１月から 2011 年７月に肺静脈隔離
術を行った持続性心房細動の患者 87 人を対象とした。
洞機能不全群は 42 人（48％）認めた。AHI は洞機能
不全群にて正常群より有意に上昇していた（25.7 ±
12.7 vs.17.5 ± 11.4, p=0.0022）。持続性心房細動患者
の睡眠呼吸障害の評価を行うことで術前に洞機能不全
の有無を予測できる可能性があることが示唆された。
16. Endothelial Dysfunction and Abnormal Vascular 
Structure Are Simultaneously Present in Patients 













13. Aberrant G protein-receptor expression is 









Aldo 合成に影響する。私たちは異所性 GPCR の発現
に DNA メチル化が関与すると仮説をたて，DNA メ
チル化アレイとマイクロアレイを用いた統合解析を
行った。APA では 192 の GPCR 関連遺伝子中 62 遺伝
子においてプロモーター領域が低メチル化し，HTR4，
MC2R，TACR1，GRM3，PTGER1 の ５ 遺 伝 子 は
DNA 低メチル化かつ mRNA の発現増加を認めた。リ
アルタイム PCR では，HTR4，PTGER1 はそれぞれ 9.3
倍，6.6 倍と APA 群において有意に発現が上昇し，各
遺伝子 mRNA 発現量と DNA メチル化率は有意な逆
相関を示した。HTR4 と PTGER1 は低メチル化を介
し発現増加し，Aldo 合成に関与しているかもしれな
い。
14. Comparison of semi-automated center-dot and 








astral microtubule development. Here, I also 
demonstrated that  a  mi to t i c  k inase  PLK1 
phosphorylates WDR62 at Ser897 to promote the 
astral microtubule assembly, thereby stabilizing 
spindle orientation. These findings provide insights 
into the role of the PLK1-WDR62 pathway in the 
maintenance of proper spindle orientation.
18. Lung cancer screening with ultra-low dose CT 





　【背景】低線量 CT による肺癌検診は胸部単純 X 線
写真と比較すると被ばく線量が多い。そこで，新しい
逐次近似画像再構成（Full Iterative Reconstruction: 
Full IR）が開発され，被ばく低減が試みられている。
　【目的】Full IR を用いた超低線量 CT で CT 肺癌検
診を実施することが可能か検討を行った。








　【結論】Full IR を用いた超低線量 CT による肺癌検
診は実施可能である。
19. Anti-human neutrophil antigen-1a, -1b, and -2 
antibodies in neonates and children with immune 
neutropenias analyzed by extracted granulocyte 
antigen immunofluorescence assay
（顆粒球抽出抗原を用いた免疫蛍光法による新生








　【背景・目的】Heart failure with preserved ejection 
fraction（HFpEF）において血管内皮機能・血管構造
との関連を検討した。
　【方法】HFpEF と診断した 41 名と，心不全の無い
患者 167 名の血流依存性血管拡張反応（flow mediated 
dilation : FMD），ニトログリセリン誘発性血管拡張反
応（nitroglycerine-induced vasodilation : NID），上腕
動 脈 内 膜 中 膜 複 合 体 厚（intima-media thickness : 
IMT）を評価した。FMD，NID，は HFpEF 群で低下
しており，上腕動脈 IMT は HFpEF 群で肥厚していた。
年齢，性別，高血圧，高脂血症，糖尿病での調整後にも，




17. PLK1 mediated phosphorylation of WDR62/
MCPH2 ensures proper mitotic spindle orientation




　Primary microcephaly（MCPH）is an autosomal 
and recessive neurodevelopmental disorder 
characterized by congenital reduction of head 
circumference. The compound heterozygous 
mutations in the WDR62/MCPH2 gene, which 
encodes a mitotic centrosome protein WDR62, were 
identified in two sibling with primary microcephaly 
in a Japanese family using whole-exome analysis. To 
understand the WDR62 physiological role, I used 
CRISPR/Cas9  sys tem and s ing le - s t randed 
oligonucleotides as a point-mutation-targeting donor 
to generate human cell lines with knock-in of the 
WDR62/MCPH2 c.731 C>T（p.Ser 244 Leu）
missense mutation. In control cells metaphases, the 
mitotic spindle form parallel to the substratum 
ensuring symmetric cell division, while WDR62/
MCPH2-mutated cells exhibited a randomized 
spindle orientation, as a consequence of impaired 
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血清中の抗 HNA 抗体を EGIFA により測定したとこ
ろ，抗 HNA 抗体は 40.9％（抗 HNA-1a 抗体 4.5％，
抗 HNA-1b 抗体 12.5％，抗 HNA-1a 抗体と抗 HNA-
1b 抗体の共存 20.5％，抗 HNA-1b および抗 HNA-2 抗
体の共存 2.3％）において検出された。抗 HLA 抗体
は 33％に検出された。好中球減少症における抗 HNA
抗体の迅速な測定は，確定診断だけでなく，患者のよ
り良好な臨床管理（G-CSF 療法など）で有用である。
法（EGIF）はルミネックスシステムを使用することで，
従来法よりも簡便で，少量の血清で多検体処理を可能
とした。抗 HNA 抗体を含む標準血清では従来法との
結果に矛盾はなく，特異性と感度に優れていた。同種
免疫性好中球減少症疑いのある母子症例の血清中の抗
HNA 抗体は，９家族のうち７家族で同じタイプの抗
HNA 抗体を同定することができた。また自己免疫性
好中球減少症疑いの小児（６ヶ月～５歳，n = 88）の
